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The Study of Beauty and the Beast: An Analysis of Two Disney Versions
SASADA Hiroko
Abstract　 In this article, I shall discuss the Disney versions of Beauty and the 
Beast.  Although this story is generally regarded as a French folk tale, the plot is 
similar to that of an ancient Roman allegory.  According to Mami Fujiwara, there is 
the preceding work which was written by Madame de Villeneuve (1695―1755) and 
the well-known literary fairy tale, which was written by Madame de Beaumont 
(1711―1780), is the short version of the Villeneuve version.  In addition to the 
Beaumont version, there are several versions of Beauty and the Beast, including 
film-adaptations, and most of them seem to be basically based on the Beaumont 
version.
　 First, several versions of Beauty and the Beast are briefly introduced, then two 
Disney film-adaptations of this story, an animated film which was directed by Gary 
Beauty and the Beastに関する一考察―2つのDisney版の分析―
（48）― 153―
Trousdale and Kirk Wise (1991) and a live-action film which was directed by Bill 
Condon (2017), are examined.  The whole analysis is divided into three sections: 
first, the portrayal of the heroine called Belle (Beauty); second, the characterisation 
of the Beast; third, the mutual growth of both protagonists through the changing 
relationship between them.  In the analysis, two versions are compared and 
contrasted, and the cinematic techniques are also touched on.  As a consequence, 
the distinguishing features of the Disney versions of Beauty and the Beast are 
elucidated.
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1．多様なBeauty and the Beast
　本項では、Beauty and the Beastの多様な版の中から、主要な作品について簡
略に紹介する。まず、上述のとおり、フランスの民話を元に書かれたボーモン
夫人（Madame Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, 1711―1780）の著作のみ作
者名が言及されてきたこの物語には、創作フェアリーテイルとしては先行作品
であるヴィルヌーヴ夫人（Madame Gabrielle-Suzanne de Villeneuve, 1685―



































られている、グリム兄弟（Jacob Ludwig Carl Grimm, 1785―1863および
Wilhelm Carl Grimm, 1786―1859）による ‘The Singing, Soaring Lark’6）などが挙
げられよう。7）
　映画化作品では、Jean Cocteau監督のLa Belle et La Bête（1946）が、この物
語の最初期の映像化作品として最もよく知られている。Cocteau版は、2014年





























































































に小さな田舎町の中だけでちやほやされている訳ではなく、‘... ever since the 










Beauty and the Beastに関する一考察―2つのDisney版の分析―
（52）― 149―
り、手にしている本を見て ‘Oh, you are reading.’と話しかけ、‘Do you read? ’と
































Belle: Have you really read every one of these books?
（53）― 148―
Beast: What?... Well, not all of them. Some of them are in Greek.







































































らで、Belleが ‘Love can transpose to form and dignity.  Love looks not with the 
eyes but with the mind and therefore…’とShakespeareを暗唱すると、Beastが




















Giannettiによると「人物の膝か腰から上を映す（containing a figure from the 



























































Disney版Beauty and the Beastをより明確に論じるには、さらなる探究が必要
である。
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2012年）の注には、Betsy Hearne著Beauty and the Beast.  Versions and Revisions of 
（57）― 144―





 アニメ版： Dir. Gary Trousdale & Kirk Wise. Beauty and the Beast. Walt Disney Studio 
Japan, 1991.










6） このタイトルは、英訳版グリム童話集The Brothers Grimm: The Complete Fairy Tales
（Hertfordshire: Wordsworth Editions, 1998）所収のものである。（pp. 399―404）
7） さらに、Angela Carter（1940―1992）の短編 ‘The Tiger’s Bride’（1979年初版の短編
集The Bloody Chamber所収）も、フェミニストの視点から翻案された作品として知
られている。本作品では、最後の変容により読者を驚かせるのはヒロインの方であ
る。また、Charles Perraultの「さか毛のリケ（‘Riquet à la Houppe’」（1697）のよ
うに、不器量な男性が実際に美しく変ったのか、恋をした女性にとってだけ美しく
見えるのか、曖昧なままにされている物語もある。











10） Anne E. Duuganは、Jack Zipes, Pauline Greenhill, Kendra Magnus-Johnston編著
Fairy-tale Films Beyond Disney: International Perspectives（New York: Routledge, 
2016）所収の論文 ‘The Fairy-tale Film in France: Postwar Reimaginings’において、
Disneyのアニメーション版への Jean Cocteauの影響を指摘している。（p. 64）具体
例は挙げられていないが、本稿で指摘する類似点は、上述の通りである。


































14） Louis Giannetti著Understanding Movies (New Jersey: Pearson Education, 2005), 
 pp. 6―7.
15） Bob Thomas著Disney’s Art of Animation: From Mickey Mouse to Beauty and the Beast 












17） Jerr y Griswold, The Meanings of “Beauty & the Beast”: A Handbook (Ontario: 
Broadview Press, 2004), pp. 243―245.
18） Ibid, p. 243.









21） Condon, Beauty and the Beast.これは、‘It’s all Greek to me. （なんのことやら、さっ
ぱり分からない）’という慣用句をもじった冗句である。






































28） Roberta Seelinger Tritesは、著書Waking Sleeping Beauty（Iowa: U of Iowa Press, 1997）
において、伝統的な女性の特性は実は強みになり得ることを指摘している。
